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“We belong to the planet now, Mama. Does it make sense to
you that if we’re no longer attached to one piece of land, we


























































































My mother, she suffered. She lost her face and tried to hide it. She
found only greater misery and finally could not hide that. There is nothing
more to understand. That was China. That was what people did back then.
They had no choice. They cold not speak up. They could not run away.
That was their fate.（２４１）































プの違いについて，母親は “two soups were almost the same, chabudwo（差不多・










質問に対して母親は英語で，“Jewish mah jong, they watch only for their own tile,
play only with their eyes.” といい，今度は中国語で “Chinese mah jong, you must
play using your head, very tricky.”（３３）という。ゲーム自体が違うのか，ゲー
ムをする態度が異なるのか要領を得ないまま，ジンメイはそれ以上のコミュニ
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The Othering accomplished by temporal distancing is augmented by the
stylistic uniformity of the Joy Luck mothers’ voices when recounting their lives
in China, which has the effect of constructing the Third World women’s
experiences as interchangeable and predictably constrained, because so














ローズは初めて彼女の言葉で否という。“You can’t just pull me out of your life
and throw me away.”（１９６）その時，恐怖の表情をみせた夫をみて彼女は自身が
















It is the woman as daughter who occupies the center of the global
reconstruction of subjectivity and subject-object relation. The woman as
mother remains in the position of other, and the emergence of feminine-
daughterly subjectivity rests on and depends on that continued and repeated



























を見失っている幽霊に思える－“We are lost, she and I, unseen and not seeing,














Although transfigured into authoritative discourses that dominate the
daughters, China narratives are in effect grounded on the semiotics of loss.
Hence, China narrative is but a ghost story : an absence resides at the very




る。タンは，『キッチン・ゴッズ・ワイフ』（The Kitchen God’s Wife，１９９１）で
中国からきた母親が営んでいる花屋を描いている。それは，久しぶりに訪れた
娘には，霞のなかに立ち現れる陽炎のように実体がない。
As I turn down Ross Alley, everything around me immediately becomes
muted in tone. It is no longer the glaring afternoon sun and noisy Chinatown
sidewalks filled with people doing their Saturday grocery shopping. The alley
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it’s less and less for shy brides and giddy grooms, and more and more for the sick,
the old, and the dead.”（２３）。この花屋は母親たちの語る中国のように静止して
おり，明るい陽光の入らない影のような世界である。ユアン・ユアンが母親た








And even though I taught my daughter the opposite, still she came out the
same way ! Maybe it is because she was born to me and she was born a girl.
And I was born to my mother and I was born a girl. All of us are like stairs,
one step after another, going up and down, but all going the same way.（２１５）
さらに，母親リンドは娘と瓜二つ－“we’re two-faced.”（２６６）－であるばかりで
なく，運命も同じであると言う－“These two faces,…so much the same ! The






てゆくのを感じる－“My mother was right. I am becoming Chinese.”（２６７）。彼
女のなかの中国人としての遺伝子が活性化したと言うのである－“a mutant tag
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of DNA suddenly triggered.”（２６７）。二人の姉に再会したジンメイはさらに彼女
のなかの息づく「血」という起源を再確認する。“It is my family. It is in our





















投資であるとジンメイに自慢する。“‘Did you know Lena move to Woodside ?’
asks Aunti Ying with obvious pride…‘Of course, it’s not best house in
neighborhood, not million-dollar house, not yet. But it’s good investment...’”（３８）.


































ではなりたいものになれる」－“My mother believed you could be anything you





従順さを求める。“‘Only two kinds of daughters,’ she shouted in Chinese. ‘Those
who are obedient and those who follow their own mind ! Only one kind of
daughter can live in this house.’”（１４２）彼女の抵抗は，子どもの人格を認めない
母親の狭量さに対してであり，民主主義的なアメリカ的価値を善しとする彼女
の宣言である。発表会でピアノの演奏に失敗したジンメイは，母親の失望に対
して，アメリカでは娘は母親の奴隷ではないと憤る－“I wasn’t her slave. This
wasn’t China.”（１４１）。彼女は，さらに母親に対して生まれてこなければ良かっ
た－“‘Then I wish I’d never been born !’”（１４２）－と怒鳴る。その言葉は母親を
深く傷つける。中国人の母親の娘であることをやめると言った後，彼女は「本
当の自分」が誕生したような力強い気持ちになる－“I now felt stronger, as if my





主義の精神』（The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism）において，エ
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スニシティが一種の障害としての「捕因体験（captivity）」と捉えられているこ
とを論じ，そこからの脱出と解放にプロレタリアート的な階級上昇的な労働倫
理が見られると言う－“The ethnic has, in many ways, been conceived of




of a clear, legible subject”（Ethics after Idealism,１０５）－を促すと言う。ジンメイ
は，「なりたいものになる」よりも「自分以外のものになろうとはしない」－“I















































ニティ研究では “Chinese enclaves” の歴史的な共同体としてチャイナタウンが用いられる
傾向があり，現在中国系の都心部から郊外への移動は加速化し，郊外のコミュニティは住






督 Roman Polanskiによる Chinatown（１９７４，邦題『チャイナタウン』）は，１９３０年代のロ
サンゼルスを背景に水源を巡る政治的陰謀が展開される。映画の最後のシーンで言われる
“Forget it, Jake. It’s Chinatown” はこの町を犯罪や陰謀のたとえとしている。監督Michael
Ciminoの Year of the Dragon（１９８５，邦題『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』）は，ニューヨ
ークの中国系マフィアと刑事との死闘を描いているが，チャイナタウンを否定的に描いて
いると中国系からの抗議運動があった。さらに，ニューヨークのチャイナタウンを背景に
した映画として監督Wayne Wangによる Eat a Bowl of Tea（１９８９，邦題『夜明けのスロー










の後，The Kitchen God’s Wife（１９９１），The Hundred Secret Senses（１９９５），The Bonesetter’s
Daughter（２００１），Saving Fish from Drowning（２００５）を出版し，エッセイ集 The Opposite
of Fate : Memories of a Writing Life（２００３）や子供向けの作品を発表している。作品からの
引用については小沢瑞穂訳『ジョイ・ラック・クラブ』を参考にさせていただいた。Wayne
Wang監督の映画版は，１９９３年に製作されている。現在，サンフランシスコのチャイナタ
ウンは，Russian Hillと Nob Hillから西は Van Ness通りへ，東は North Beachから Financial
Districtへと広がっている。中心となる核（core）のチャイナタウンは北の Broadway通り
から南の California通り，そして東の Portsmouth広場から西の Powell通りの地域であり，
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都市のなかの町（“a city within a city”, Loo, １９）を形成している。国勢調査では，アジア
系は複数のエスニックの背景をもつ者も含めると１，５２０万人で，人口の約５％を占め，そ
のうち５００万人がカリフォルニアに住む。さらに全アジア系の３５４万人が中国系であり，




る。“...because the novel lacks historical self-consciousness about the enabling conditions for




“And yet Japanese American women must both differentiate from and identify with the mother in




David Leiwei Li, １１２－１１７参照。
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